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وسائل املقاصد بني الثبات والتغري
*عصام حممد أبواسنينة

جامعة القدس املفتوحة  /فلسطني

امللخـــ�ص:
جاءت �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية حتمل مقا�صد �سامية ترتقي باملجتمع الب�رشي وت�سمو به �إىل �أرفع
درجات الإن�سانية و�أرقاها ،وكان لهذه املقا�صد و�سائل ت�ؤدي �إليها ،حيث �إن هذه الو�سائل هي الآلية العملية
لتطبيق مقا�صد ال�رشيعة .والتمييز بني املقا�صد والو�سائل �أمر يف غاية الأهمية؛ حيث �إن للمقا�صد خ�صائ�ص
وم�ضامني وللو�سائل خ�صائ�ص وم�ضامني خمتلفة ،واخللط بينها ي�ؤدي �إىل خلل يف فهم �أحكام ال�رشيعة وخلل
يف ا�ستنباط الفروع الفقهية فيها؛ وذلك � َّأن املقا�صد ال�رشعية يف حقيقة الأمر من �أ�صول ال�رشيعة و�أ�س�سها؛ ولذا
فهي غري قابلة للتغيري �أو التبديل و�إال النهدمت �أ�س�س ال�رشيعة وبنيانها� .أما الو�سائل يف ال�رشيعة الإ�سالمية فهي
�أدنى مرتبة من املقا�صد ،وهي تابعة لها وت�سقط ب�سقوطها؛ �إذ هي غري مق�صودة لذاتها يف الغالب ،و�إمنا قُ�صد بها
حتقيق املقا�صد والغايات التي رٌ�شعت لأجلها .وعلى هذا االعتبار ف�إن الو�سائل يف ال�رشيعة الإ�سالمية ق�سمان:
ق�سم ثابت ال يتغري وال يتبدل وذلك �إذا ما كانت هذه الو�سيلة من�صو�ص ًا عليها وجاءت مت َع َبد ًا بفعلها� ،أو �إذا جاءت
بدليل قطعي .وق�سم قابل للتغيري والتبديل ،وذلك �إذا ما كانت هذه الو�سيلة م�سكوت ًا عنها� ،أو جاءت غري متعبد
بفعلها �أو بدليل غري قطعي ،وهذا كله �إذا �أ�صبحت هذه الو�سيلة عاجزة عن حتقيق املق�صد ال�رشعي الذي �رشعت
لتحقيقه ،ووجدت و�سيلة �أخرى هي �أقدر على حتقيق هذا املق�صد ال�رشعي.
Abstract :
The provisions of Islamic Shari’s carry noble objectives that elevate human
society and elevate it to the highest degree of humanity.These objectives possess means for achieving them since these means are the practical mechanism to implement the objectives of the wise legislator.
The distinction between objectives and means is very important. Objectives
have their own content and properties and means have their own different
properties and ways too. Mixing them leads to a failure in understanding
* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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the provisions of Shari and a defect
in the deduction of jurisprudence
branches.
legitimate objectives are, in fact,
the principles and foundations of
sharia’;and are therefore not subject
to change or substitution, otherwise
the foundations and construction of
sharia’ will collapse .
The means of Islamic sharia’ are
inferior to objectives belonging to
them and falling with their fall. It
is because these means are not often intended for themselves, but for
the objectives and targets that have
been legislated to achieve.
On this account, the means in Islamic sharia” are divided into two
sections: the constant that do not
change or switch and if these are
the means prescribed in texts ,worshipped by their doing , or if they
came with peremptory evidence.
The other type is subject to change
and substitution if these means are
the ones which people are silent
about, not worshiped by doing or
not confirmed by peremptory evidence . All this if such means can
not achieve the religious objectives intended to achieve, and other means are found better able to
achieve these religious objectives.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،حمد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه،
وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف املر�سلني ،النبي
2
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العربي الأمي الأمني ،وبعد…
فاءن من �أهم �سمات ال�رشيعة الإ�سالمية �أنها �رشيعة
َّ
ربانية �أنزلت �أحكامها من لدن عليم خبري ،ولهذا
جتدها بعيدة كل البعد عن العبث ،قال تعاىل" :
�أفح�سبتم �أمنا خلقناكم عبثا"  ،وعند التدقيق يف هذه
ال�رشيعة جند �أن لها مقا�صد وغايات عظيمة جاءت
لرتتقي باجلن�س الب�رشي �إىل �أعلى درجات الإن�سانية
و�أرقاها ،ابتداء بحفظ دينه ومرور ًا بحفظ نف�سه
ون�سله وعقله وماله ،وجعلت هذه املقا�صد �أ�س�س ًا
و�أ�صو ًال لهذه ال�رشيعة.
ومل تقف ال�رشيعة عند هذا فح�سب ،بل �إن لها
يف كل حكم ت�رشعه مقا�صد فرعية تخدم املقا�صد
الكلية وتن�سجم معها .وقد جعلت لهذه املقا�صد
و�سائل لتحقيقها وتطبيقها على �أر�ض الواقع ،وهذه
الو�سائل – عند التدقيق – جند �أنها لي�ست على
�شاكلة واحدة ،بل منها الو�سائل الثابتة واملتغرية،
ومنها التعبدية وغري التعبدية ،ومنها القطعية وغري
القطعية.

مو�ضوع البحث

ملّا كانت الو�سائل هي الآلية العملية لتحقيق املقا�صد
يف ال�رشيعة الإ�سالمية؛ حيث �إن املقا�صد ال تتحقق �إال
عن طريق هذه الو�سائل ،جاء هذا البحث ليميز بني
املقا�صد والو�سائل من جانب ،وليميز بني الو�سائل
الثابتة وغري الثابتة من جانب �آخر.
وهذا التمييز هو الذي يحفظ املجتهد من الوقوع
يف الزلل �أثناء نظره يف الفروع الفقهية وحتديد ما
هو ثابت منها وما هو قابل للتغيري ،وخ�صو�ص ًا
�أن العلماء قد اختلفوا يف كثري من الفروع الفقهية
الختالف نظرهم يف هذه امل�س�ألة الدقيقة.

�أهمية البحث

تربز �أهمية البحث يف �أنه ي�سلط ال�ضوء على جزئية
هامة جد ًا يف علم �أ�صول الفقه تدخل يف �أغلب فروع
ال�رشيعة ،وعدم الو�ضوح فيها قد ي�ؤدي �إىل وقوع
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املجتهد يف اخلط�أ؛ وذلك �إما باجلمود على �أحكام
مل يق�صد ال�شارع دوامها وا�ستمرارها� ،إذ لي�ست
هي من الثوابت ،و�إما بتغيري �أحكام ق�صد ال�شارع
بقاءها ودميومتها .وكال الأمرين فيه خمالفة ملقا�صد
ال�شارع احلكيم.

�أهداف البحث

�أما �أهم الأهداف التي عمل الباحث على �إبرازها فهي:
.1بيان خ�صائ�ص كل من املقا�صد والو�سائل ؟
.2بيان �أهم الفروق بني املقا�صد والو�سائل ؟
.3بيان كيف نتعامل مع الو�سائل امل�سكوت عنها ؟
.4بيان كيف نتعامل مع الو�سائل التعبدية وغري
التعبدية ؟
.5بيان كيف نتعامل مع الو�سائل القطعية وغري
القطعية ؟

الدرا�سات ال�سابقة

علم مقا�صد ال�رشيعة مل ي�أخذ حقه من الدرا�سة
عند علمائنا الأجالء يف ال�سابق �إال ما كان من بع�ض
الأعالم كالإمام ال�شاطبي والإمام العز بن عبد ال�سالم
والإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهم
اهلل جميع ًا� ،أما علم الو�سائل فقد كان �أقل حظ ًا من
علم املقا�صد يف الدرا�سة والبحث� .أما يف الع�رص
احلا�رض فقد زادت الدرا�سات التي �أُفردت للبحث يف
علم املقا�صد� ،أما علم الو�سائل فما زالت الدرا�سات
فيه قليلة ،ولرمبا كانت – على حد ا�ضطالع الباحث
– ر�سالة الدكتور م�صطفى بن كرامة اهلل خمدوم
بعنوان" :قواعد الو�سائل يف ال�رشيعة الإ�سالمية"
�أو�سع الدرا�سات املتعلقة بالو�سائل و�أعمقها وفيها
جهد مميز .ومع ذلك يرى الباحث �أن الر�سالة
قد تناولت اجلزئية التي يتناولها بحثنا – ثبات
الو�سائل وتغريها – ب�شكل عابر ال يفي بغر�ضنا يف
هذا البحث .وكذلك فقد تعر�ضت درا�سة الدكتور
ب�شري بن مولود جحي�ش  -يف االجتهاد التنزيلي -
يف بع�ض مباحثها لبع�ض مفردات درا�ستنا كتعريف
3
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املقا�صد والو�سائل وخ�صائ�ص الو�سائل ،ولأن هدف
هذه الدرا�سة مغاير لهدف بحثنا ف�إنها مل تخ�ض يف
�صلب مو�ضوعنا .وكذلك فقد ا�ضطلع الباحث عن
طريق �شبكة الإنرتنت على درا�سة بعنوان�" :أحكام
الو�سائل يف ال�رشيعة الإ�سالمية "لعبد اهلل كامل
عبده �سيف يف جامعة الإميان يف اليمن تت�ضمن
�ستة مطالب ،تعر�ضت لتعريف الو�سائل و�أق�سامها
وخ�صائ�صها والأدلة على م�رشوعيتها و�رشوط
اعتبارها و�أحكامها ،وهي مل تتطرق جلزئية بحثنا
– ثبات الو�سائل وتغريها . -

منهجية البحث

لقد اعتمد الباحث املنهج الو�صفي يف درا�سته
للمو�ضوع؛ وذلك من خالل الرتكيز والتدقيق يف
مقا�صد ال�رشيعة والتمييز بينها وبني الو�سائل
املو�صلة �إليها ،ومن ثم التمييز بني هذه الو�سائل
�أنف�سها بهدف معرفة الثابت منها واملتغري.

خطة البحث وتق�سيماته

للو�صول بالبحث �إىل الغايات املرجوة ،فقد ق�سم
الباحث البحث �إىل مقدمة ت�شمل م�شكلة البحث
و�أهميته والأ�سئلة التي يطرحها والدرا�سات ال�سابقة
يف جمال البحث ،ثم مبحثني يتناوالن مفردات
الدرا�سة كالتايل:

املبحث الأول :تعريف املقا�صد والو�سائل
وخ�صائ�ص كل منها

املطلب الأول :تعريف املقا�صد والو�سائل و�أهمية
التمييز بينها.
املطلب الثاين :خ�صائ�ص املقا�صد والو�سائل.

املبحث الثاين :ثبات الو�سائل وتغريها

املطلب الأول :الو�سائل امل�سكوت عنها.
املطلب الثاين :الو�سائل التعبدية وغري التعبدية.
املطلب الثالث :الو�سائل الثابتة بدليل قطعي.
اخلامتة
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املبحث الأول :تعريف املقا�صد والو�سائل
وخ�صائ�ص كل منها
املطلب الأول :تعريف املقا�صد والو�سائل
و�أهمية التمييز بينها
�أو ًال :تعريف املقا�صد
 .1تعريف املقا�صد لغة :املقا�صد جمع َمق ِْ�صد،
وق�صد يف الأمر ق�صد ًا �أي تو�سط فيه وطلب الأ�س ّد
ومل يتجاوز احلد .وهو على ق�صد �أي ُر�شد. 2
 .2تعريف املقا�صد ا�صطالح ًا :عرف العلماء مقا�صد
ال�رشيعة بتعريفات متقاربة ،منها ما ذكره عالل
الفا�سي ،حيث قال" :هي الغايات منها والأ�رسار
التي و�ضعها ال�شارع عند كل حكم من �أحكامها". 3
ومنها ما ذكره الري�سوين حيث قال " :هي الغايات
التي و�ضعت ال�رشيعة لتحقيقها مل�صلحة العباد".5 .4
ولعل ما ذكره الدكتور الري�سوين �أكرث دقة فهو
مل يذكر "كل حكم من �أحكامها"؛ وذلك � َّأن بع�ض
الأحكام تعبدية ويظهر العجز يف معرفة �أ�رسارها
وحكمها.

ثاني ًا :تعريف الو�سائل

.1تعريف الو�سائل لغة :جمع و�سيلة ،والو�سيلة  :ما
ُيتو�صل به �إىل ال�شيء و ُيتقرب به �إىل الغري .وت�أتي
مبعنى املنزلة عند امللك ،وكذلك القربة والدرجة.6
 .2ا�صطالح ًا :للعلماء يف تعريف الو�سائل وجهتان:
الأوىل ،وهي الأقرب �إىل املعنى اللغوي ،بحيث تعترب
الو�سائل م�سالك م�ؤدية للم�صالح �أو املفا�سد على
ال�سواء .وميثل ذلك تعريف القرايف لها بقوله " :هي
الطرق املف�ضية �إىل املقا�صد"� 7أي امل�صالح واملفا�سد
.8وعليه؛ ف�إنه يدخل يف الطرق امل�ؤدية �إىل امل�صالح
الأ�سباب وال�رشوط ال�رشعية ،ويدخل يف الطرق
امل�ؤدية �إىل املفا�سد احليل الباطلة والذرائع املف�ضية
�إىل الأمور املحرمة.
الثانية :وهي التي تتجه للنظر يف مق�صود ال�شارع
4
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من حتقيق امل�صلحة .وميثل ذلك تعريف ابن عا�شور،
حيث عرفها �أنها " الأحكام التي �رشعت لأن بها
حت�صيل �أحكام �أخرى ،فهي غري مق�صودة لذاتها،
بل لتح�صيل غريها على الوجه املطلوب الأكمل� ،إذ
بدونها قد ال يح�صل املق�صد� ،أو يح�صل مع َر�ض ًا
لالختالل واالنحالل"  .9وقريب ًا من هذا التعريف،
عرفها اخلادمي بقوله هي " :الأمور التي ت�سبق
املقا�صد وتو�صل �إليها� ،أو هي الطرق املف�ضية
�إليها بح�سب و�ضع ال�شارع ،واجتهاد العقل ،وذلك
على نحو ا�شرتاط الطهارة و�سيلة ل�صحة ال�صالة
وح�ضورها ...فالو�سائل �إذ ًا هي كل ما �أو�صل
�إىل املقا�صد ،وهي مرتبطة بها من حيث احل�صول
وعدمه" . 10ويالحظ يف هذا االجتاه لتعريف الو�سائل
�أن فيه تقييد ًا �أكرث من الأول للمعنى اللغوي وح�رصه
بالو�سيلة امل�ؤدية �إىل امل�صالح دون املفا�سد  12 .11 .ولعل
تعريف االجتاه الثاين يكون �أقرب �إىل ال�صواب؛ لأن
الو�سائل عندما تذكر ُيفهم منها عادة النظر يف حتقيق
مق�صود ال�شارع من حتقيق امل�صلحة.

ثالث ًا� :أهمية التمييز بني املقا�صد والو�سائل

�إن التمييز بني املقا�صد والو�سائل �أمر يف غاية
الأهمية ،و�إن اخللط بينهما ي�ؤدي �إىل اخلط�أ ال
حمالة؛ وذلك المور:
الأول :اجلمود على �أمور لي�ست مق�صودة �رشع ًا،
فنجعل الو�سيلة مق�صد ًا فنتع�صب لها ،وبالتايل نتعبد
اهلل – عز وجل – على جهل ،بالإ�ضافة �إىل تعطيل
م�صالح اخللق ،والإتيان بنقي�ض مق�صود ال�شارع
احلكيم ،وهو الذي �أنزل �رشعه لتحقيق م�صالح
العباد ،ل َّأن " التكاليف كلها راجعة �إىل م�صالح العباد
يف دنياهم و�أخراهم" . 13وعليه ف�إن " اجلمود على
املنقوالت �أبد ًا �ضالل يف الدين وجهل مبقا�صد علماء
امل�سلمني وال�سلف املا�ضني" .14
الثاين :تغيري ماال يتغري ،فنجعل املق�صد و�سيلة
فنت�ساهل يف تغيريها ،وبالتايل نتجاوز حدود ما �أنزل
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اهلل – عز وجل – فنتعبده مبا ال ير�ضيه ،وهذا ي�ؤدي
�إىل متييع �أحكام ال�رشيعة وتغيريها وفق الأهواء
وال�شهوات ،وهذا كفيل بهدم �أحكام الدين كلها.
الثالث :اخللل يف املوازنة بني امل�صالح ،وبالتايل
الإخالل مبقا�صد ال�رشيعة يف االجتهاد التطبيقي عند
تنزيل الأحكام على �أر�ض الواقع.

املطلب الثاين :خ�صائ�ص املقا�صد والو�سائل
�أو ًال :خ�صائ�ص املقا�صد

تت�سم املقا�صد بعدة خ�صائ�ص� ،أهمها:
 .1الثبات والعموم ؛ ذلك �أن املقا�صد هي �أ�س�س
ال�رشيعة و�أ�صولها و�أركانها التي ال ميكن �أن تكون
معر�ضة للتغيري �أو التبديل ،و�إال ملا بقي يف ال�رشيعة
ثابت .يقول الإمام ال�شاطبي " ثبت �أن ال�شارع قد
ق�صد بالت�رشيع �إقامة امل�صالح الأخروية والدنيوية؛
وذلك على وجه ال يختل لها به نظام ال بح�سب الكل
وال بح�سب اجلزء ،و�سواء يف ذلك ما كان من قبيل
ال�رضوريات �أو احلاجيات �أو التح�سينات". 15
وملا كان هذا ،و�أن املقا�صد من كليات ال�رشع ف�إنها
غري قابلة للن�سخ ،وقد ُوجد باال�ستقراء �أنه " مل يثبت
ن�سخ ل ُك ٍّلي �ألبتة" .16
 .2عدم تبعيتها لأهواء املكلفني؛ الن ال�رشيعة جاءت
لتخرج النا�س من دواعي �أهوائهم حتى يكونوا عبيد ًا
هلل اختيار ًا كما �أنهم عبيد هلل ا�ضطرارا " ،ولو اتبع
احلق �أهواءهم لف�سدت ال�سماوات والأر�ض ومن
فيهن" .17
لذا ،فكون �أمر ما م�صلحة يف نظر �شخ�ص ما ال يعترب،
واملعترب �أن يكون هذا الأمر تقوم به احلياة الدنيا
للآخرة ،وهذا ال يكون �إال تبع ًا لر�سم ال�شارع الذي
يعلم امل�صلحة من هذه احليثية موفق ًا بينها وبني ما
�أجراه يف �سنة الوجود .18
 .3دعوتها �إىل التو�سط،؛ حيث �إن " مق�صد ال�شارع
من املكلف احلمل على التو�سط من غري �إفراط
وال تفريط "  ،19وهذا جار يف كل �أوامر ال�رشيعة
5
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وتكاليفها ،حيث �إنك " �إذا نظرت يف كلية �رشعية
فت�أملها جتدها حاملة على التو�سط ،ف�إن ر�أيت َمي ًال
�إىل جهة طرف من الأطراف ،فذلك يف مقابلة واقع
�أو متوقع يف الطرف الآخر . 20وهذا الفهم – احلمل
على التو�سط  -قد ثبت �أنه هو املوافق لق�صد ال�شارع
وهو الذي كان عليه ال�سلف ال�صالح.21
 .4كونها حاكمة غري حمكوم عليها ،حيث �إنها
كالروح للعمل ،وذلك �سا ٍر يف كل جزء منها .يقول
ال�شاطبي  " :ف�إن املقا�صد �أرواح الأعمال فقد �صار
العمل ذا روح على اجلملة" . 22وذلك لأن املقا�صد
كليات يف ال�رشع تدور الأحكام يف فلكها. 23
 .5مراعاتها للفطرة ،حيث �إنها ثابتة والفطرة ثابتة،
جند �أن املقا�صد تراعي الفطرة التي فُطر النا�س
عليها .يقول ابن عا�شور " :ونحن �إذا �أجدنا النظر
يف املق�صد العام من الت�رشيع جنده ال يعدو �أن ي�ساير
حفظ الفطرة واحلذر من خرقها واختاللها" . 24ولذا
فال�رشيعة تدعو �إىل حفظ الفطرة و�إحياء ما اندر�س
منها �أو اختلط بها. 25

ثاني ًا :خ�صائ�ص الو�سائل

تت�سم الو�سائل بعدة خ�صائ�ص� ،أهمها:
 .1الو�سائل �أقل مرتبة من املقا�صد .واملقا�صد
مقدمة على الو�سائل ،لذا ف�إن " مراعاة املقا�صد
مقدم على رعاية الو�سائل �أبد ًا" . 26ل َّأن " التابع ال
يتقدم املتبوع" . 27ولأن منزلة الو�سائل دون منزلة
املقا�صد ،ف�إنه " يغتفر يف الو�سائل ما ال يغتفر يف
املقا�صد" . 28ولهذا مل تختلف الأمة يف �إيجاب النية
لل�صالة واختلفوا يف الو�ضوء. 29
 .2الو�سائل ت�سقط ب�سقوط املقا�صد؛ لأنها غري
مق�صودة لذاتها ،ف�إذا ما �أ�صبحت الو�سيلة ال ت�ؤدي
مق�صودها ف�إنها ت�سقط ،وقد ت�ستبدل بو�سيلة �أخرى
لتحقيق هذا املق�صد . 30يقول القرايف " :كلما �سقط
اعتبار املق�صد �سقط اعتبار الو�سيلة؛ ف�إنها تبع له يف
احلكم" . 31ويقول ال�شاطبي� " :إن الأعمال ال�رشعية
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لي�ست مق�صودة لأنف�سها و�إمنا ق�صد بها �أمور �أخر
هي معانيها ،وهى امل�صالح التي �رشعت لأجلها،
فالذي عمل من ذلك على غري هذا الو�ضع فلي�س على
و�ضع امل�رشوعات" . 32وعليه ف�إن " الو�سائل من
حيث هي و�سائل غري مق�صودة لأنف�سها و�إمنا هي تبع
للمقا�صد بحيث لو �سقطت املقا�صد �سقطت الو�سائل
وبحيث لو تو�صل �إىل املقا�صد دونها مل ُيتَو�سل
بها ،وبحيث لو فر�ضنا عدم املقا�صد جملة مل يكن
للو�سائل اعتبار بل كانت تكون كالعبث"  ،33ولهذا
ف�إن َم ْن فاتته ا ُ
جلمعات واجلماعات �أو ال َغزَوات
�سقط عنه ال�سعي �إليها؛ وذلك �أنه ا�ستفاد الوجوب
من وجوبهن ،وكذلك احلال بالن�سبة للمندوبات ف� َّإن
و�سائلها ت�سقط ب�سقوطها؛ لأنها ا�ستفادت الندب
منهن  . 34وهنا ال بد من مالحظة �أن املق�صد ال ي�سقط
ب�سقوط الو�سيلة؛ �إذ هو الأ�صل ،وهو " كاملو�صوف
مع �أو�صافه ،ومن املعلوم �أن املو�صوف ال يرتفع
بارتفاع بع�ض �أو�صافه" ، 35وذلك مثل ال�صالة �إذا
َب ُط َل منها الذِّك ُر �أو القراءة �أو التكبري �أو غري ذلك
مما ُيعد من �أو�صافها؛ ف�إنه ال ُيبطِ ل �أ�صل ال�صالة،
وكذلك لو ارتفع اعتبار املماثلة يف الق�صا�ص مل يبطل
�أ�صل الق�صا�ص. 36
 .3بع�ض الو�سائل هي نف�سها مقا�صد .فبجانب كون
الو�سيلة و�سيلة ،فقد تكون مق�صد ًا باعتبار �آخر،
فهي و�سيلة من جانب ومق�صد من جانب �آخر .يقول
ال�شاطبي " :والأعمال قد يكون بع�ضها و�سيلة �إىل
البع�ض و�إن �صح �أن تكون مق�صودة يف �أنف�سها". 37
ومثل ذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل ،فهو و�سيلة من جانب
ومق�صد من جانب �آخر ،فالإعداد للجهاد من املال
والرجال والعتاد و�سيلة للجهاد ،فاجلهاد بهذا النظر
مق�صد .واجلهاد ذاته و�سيلة لإعزاز الدين والذود
عن حيا�ض امل�سلمني ،وهو بهذا النظر و�سيلة.
 .4الو�سائل َت ْع ُظم �أجو ُرها كلما عظمت مقا�صدها،
وتعظم �آثامها كلما رذلت مقا�صدها .وعليه ،ف�إن
6
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مرتبة ثواب الو�سيلة مبني على عظم املق�صد املطلوب،
فكلما َع ُظم املق�ص ُد زاد �أجر الو�سيلة " ،فالتو�سل �إىل
معرفة اهلل تعاىل ومعرفة ذاته 38و�صفاته �أف�ضل من
التو�سل �إىل معرفة �أحكامه ،والتو�سل �إىل معرفة
�أحكامه �أف�ضل من التو�سل �إىل معرفة �آياته ،والتو�سل
بال�سعي �إىل اجلهاد �أف�ضل من التو�سل بال�سعي �إىل
اجلمعات والتو�سل بال�سعي �إىل اجلمعات� ،أف�ضل
من التو�سل بال�سعي �إىل ا ُ
جلماعات يف ال�صلوات
املكتوبات" 39وهكذا دواليك ،ولهذا ف� َّإن مرتبة �إثم
الو�سيلة مبني على رذالة املق�صد املطلوب ،وعليه
ف�إن " ف�ضل الو�سائل مرتب على ف�ضل املقا�صد"، 40
والعك�س �صحيح ،فكلما رذل املق�صد زاد �إثم الو�سيلة
" فالتو�سل �إىل اجلهل بذات اهلل و�صفاته �أرذل من
التو�سل �إىل اجلهل ب�أحكامه ،والتو�سل �إىل القتل
�أرذل من التو�سل �إىل الزنا والتو�سل �إىل الزنا� ،أقبح
من التو�سل �إىل الأكل بالباطل والإعانة على القتل
بالإم�ساك �أقبح من الداللة عليه"  ،41وهكذا .
 .5بع�ض الو�سائل من�صو�ص عليها ،وبع�ضها غري
من�صو�ص عليها .فالو�سيلة التي ن�ص على كيفيتها
تكون حمددة بكيفية معينة ،والو�سيلة غري املن�صو�ص
عليها ال تكون حمددة بكيفية معينة .فالأذان مث ًال -
وهو و�سيلة النداء �إىل ال�صالة  -حمدد بن�صو�ص
�رشعية � ،أما اجلهاد يف �سبيل اهلل ف�إن �أدواته وو�سائله
مل حتدد �،إمنا تركت بح�سب الزمان واملكان.

املبحث الثاين :ثبات الو�سائل وتغريها

ذكر الباحث يف املبحث ال�سابق �أهمية التمييز بني
املق�صد والو�سيلة وبينّنا خطر اخللط بينهما وما
ي�ؤدي �إليه من �آثار �سلبية على عملية اال�ستنباط
برمتها .ويف هذا املبحث �سيعمل الباحث على التمييز
بني الو�سائل �أنف�سها ،حيث �إن الو�سائل تنق�سم �إىل
ق�سمني ،ق�سم ثابت ال ميكن تغيريه �أبد ًا ،وق�سم
متغري باختالف الزمان واملكان �أو باختالف النظر
امل�صلحي عند تطبيق الأحكام ال�رشعية ،وهناك خطر
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عظيم يف عدم التمييز بني هذين النوعني من الو�سائل
متام ًا كما هو اخلطر عند عدم التمييز بني املقا�صد
والو�سائل.
وعليه ،ف�إن اعتبار الو�سيلة الثابتة و�سيلة متغرية
ي�ؤدي �إىل هدم �أحكام الدين وجتاوز حدود اهلل –
عز وجل – ومتييع �أحكام ال�رشيعة وتغيريها وفق
الأهواء وال�شهوات ،كما �أن اعتبار الو�سيلة املتغرية
و�سيلة ثابتة ي�ؤدي �إىل �أن نتعبد اهلل – عز وجل –
على جهل وبغري ما �أراد؛ وذلك باجلمود على غري ما
هو مطلوب �رشع ًا ،وهذا كله ي�ؤدي �إىل تعطيل م�صالح
اخللق التي جاءت �أحكام ال�رشع احلنيف لتحقيقها،
و�إىل الإخالل مبقا�صد ال�رشيعة نف�سها.
لذا ف�إن الهدف يف هذا املبحث هو �أن منيز بني
الو�سائل الثابتة واملتغرية على جهة القواعد
والأ�صول ولي�س اجلزئيات الفردية ؛ من خالل و�ضع
�ضوابط لهذه امل�س�ألة ،لذا ف�إننا �سنق�سم الو�سائل �إىل
ثالثة اعتبارات ،على النحو التايل :الأول :و�سائل
م�سكوت عنها ،الثاين :و�سائل تعبدية وغري تعبدية،
الثالث :و�سائل قطعية ،و�سيعمل الباحث يف كل واحد
منها على متييز الو�سائل الثابتة واملتغرية .وهذه
االعتبارات هي مطالب هذا املبحث.

املطلب الأول :الو�سائل امل�سكوت عنها

هي الو�سائل التي جاء ال�رشع مبق�صدها دون �أن
ي�أتي ن�ص بتحديد كيفيتها �أو هيئتها ،فهذا النوع
ترك ال�شارع حتديد كيفيته لأفهام املكلفني متطلعني
وناظرين يف ذلك �إىل الو�سيلة الأكرث حتقيق ًا للمق�صد
الذي و�ضعه ال�شارع احلكيم .وهذا �أقرب ما يكون يف
ال�رشع �إىل الواجب املخري ،ففي الواجب املخري قد
طلب ال�رشع من املكلف فع ًال حدد له �أمور ًا يختار
املكلف �أحدها في�سقط به الواجب� .أما هذا الذي نحن
ب�صدده فقد طلب ال�شارع فعله دون �أن يحدد للمكلف
�أمور ًا ليختار من بينها ،و�إمنا ترك التحديد كلي ًا
للمكلف ليختار الو�سيلة الأن�سب والأكرث ان�سجام ًا
7
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مع مقا�صد ال�شارع؛ ذلك �أن هذا النوع من الأحكام
لي�س يف �أمور تعبدية و�إمنا يف �أمور م�صلحية متغرية.
ويرى الباحث �أن مثل هذه الو�سائل يف هذا النوع من
الأحكام �إذا ما ُوجدت وحتقق فيها �رشطان :الأول :
�أن تكون م�رشوعة يف ذاتها .الثاين� :أن تطبق بال�شكل
الأقدر على حتقيق املق�صد ال�رشعي .ف�إنها يف هذه
احلالة تكون داخلة يف م�ضمون قول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم " :من �سن يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله
�أجرها و�أجر من عمل بها �إىل يوم القيامة"  .42ي�ؤكد
هذا املعنى منا�سبة قول النبي عليه ال�صالة وال�سالم
هذا  .43وقد جاء يف �رشح معنى هذا احلديث للإمام
النووي �أن فيه احلث على االبتداء باخلريات و�سن
ال�سنن احل�سنات والتحذير من اخرتاع الأباطيل
وامل�ستقبحات .....ويف هذا احلديث تخ�صي�ص قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم " :كل حمدثة بدعة وكل بدعة
�ضاللة" و�أن املراد به املحدثات الباطلة والبدع
املذمومة  .44هذا وقد �أ�شار ال�شاطبي �إىل هذا املعنى يف
45
االعت�صام فقال " :وهذا من قبيل امل�صالح املر�سلة
ال من قبيل البدع املحدثة ،وامل�صالح املر�سلة قد
ال�صال ُح من ال�صحابة ومن
ال�سلفُ َّ
َع ٍم ًل مبقت�ضاها َّ
بعدهم" . 46وعليه ،ف�إن الو�سائل التي �سكت عنها
ال�شارع ،ومل يحدد كيفيتها وترك ذلك �إىل نظر
املكلفني ال بد فيها �أال تناق�ض �أ�ص ًال من �أ�صول الدين
�أو مق�صدا من مقا�صده ،والأمثلة لهذا النوع كثرية
ولنف�صل يف بع�ضها.

 .1ال�شورى

ُيعد نظام ال�شورى �أحد �أهم ركائز النظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،وتطبيقه �أمر واجب �رشع ًا ،وخ�صو�ص ًا
يف الق�ضايا العامة التي تهم الأمة لقوله تعاىل" :
و�شاورهم يف الأمر"  ،47وقوله تعاىل " :و�أمرهم
�شورى بينهم" ، 48والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
كان �أكرث النا�س م�شورة لأ�صحابه ر�ضوان اهلل
عليهم .وهذا جا ٍر يف الأمور ال�سيا�سية واالجتماعية
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واالقت�صادية والع�سكرية والرتبوية وغريها.
وتطبيق نظام ال�شورى يهدف للو�صول �إىل �أ�صوب
الآراء و�أ�سدها ،وعدم تطبيقه ي�ؤدي �إىل بعرثة القلوب
وت�شتيت الأذهان والطاقات ،ومن ثم �إىل تقوي�ض
املجتمع.
والإ�سالم و�إن �أر�سى نظام ال�شورى ليقوم عليها
نظام احلكم يف الإ�سالم � ،إال �أنه مل يحدد كيفية �أو
�صورة معينة لتطبيقه� ،إذ لو حدد لوقع امل�سلمون يف
حرج عظيم؛لأن �صورة معينة قد تكون �صاحلة يف
زمان معني وغري �صاحلة يف �أزمان �أخرى ،واحلرج
مرفوع يف هذه ال�رشيعة ال�سمحاء لقوله تعاىل " :وما
جعل عليكم يف الدين من حرج" . 49والناظر يف كيفية
تطبيق النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -لل�شورى يف ذلك
املجتمع ال�صغري� ،سيدرك بي�رس �أن �صورة التطبيق
املمكن يف زماننا هذا يف ظل املجتمعات الكبرية واملعقدة
من حيث �أنظمة الرت�شيح واالنتخاب وجمال�س الأمة
وغري ذلك �ستكون مغايرة يف ال�شكل ،و�إن احتدت يف
الغاية والهدف  .وعليه ،ف�إن امل�سلمني اليوم ملزمون
بتطبيق نظام ال�شورى بال�شكل وال�صورة املنا�سبة
التي تتفق مع املق�صد الذي �رشع هذا النظام لأجله.

 .2الإعداد للجهاد

جاء �أمر الإعداد للجهاد يف قوله تعاىل " :و�أعدوا لهم
ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به
عدو اهلل وعدوكم و�آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل
يعلمهم" . 50ولهذا ف�إن حكم الإعداد واجب حتم ًا على
الأمة ،ولقد جاءت كلمة " قوة" يف الآية نكرة تفيد
العموم دون ح�رص �أو تقييد بو�سيلة معينة.
فاملطلوب يف كل ع�رص الإعداد بالو�سائل التي
تنا�سبه ،ف�إن كان يف زمنه عليه ال�صالة وال�سالم
ال�سيف والرمح  ....فاليوم يكون الإعداد بالطائرة
والدبابة وال�صاروخ وغريها .حتى �إن ما �أ�شارت �إليه
الآية " من رباط اخليل " مل يفهم منه �أحد �أن املرابطة
ال تكون �إال باخليل التي جاءت بالن�ص ،بل فهم كل
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من له عقل يعرف اللغة وال�رشع �أن خيل الع�رص هي
الدبابات واملدرعات ونحوها من �أ�سلحة الع�رص .51

 .3الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

جاء الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بقوله تعاىل
" :ولتكن منكم �أمة يدعون �إىل اخلري وي�أمرون
باملعروف و�أولئك هم املفلحون" . 52لكن الآية مل
حتدد طريقة القيام بهذا الواجب .حيث �إن و�سائل
االمر باملعروف والنهي عن املنكر متغرية ،واملطلوب
منها هو الأكرث حتقيق ًا للمق�صد الذي حتمله الآية
بح�سب الزمان واملكان ،فو�سائل اليوم تختلف
عن و�سائل الع�رص املا�ضي  ،حيث دخل يف هذه
الو�سائل �أمور حمدثة مل تكن يف ال�سابق كالتلفاز
واملذياع وال�سينما وامل�رسح والن�شيد – وهذا قطع ًا
بان�ضباطها بال�ضوابط ال�رشعية – وهذه الو�سائل مل
تكن موجودة يف زمن النبوة وبعده.
وكذلك دخل يف النهي عن املنكر وحماربته بالإ�ضافة
�إىل الو�سائل ال�سابقة ما ُيعرف اليوم مبكافحة
اجلرمية ،كو�سائل الك�شف عن املجرمني مثل ب�صمة
اليد والعني والب�صمة الوراثية ونوع الدم وغري ذلك.

 .4حتديد اجتاه القبلة لل�صالة

�أجمع العلماء على �أن ا�ستقبال القبلة �رشط من
�رشوط �صحة ال�صالة ،ولقد جاء الأمر با�ستقبال
القبلة يف قوله تعاىل " :قد نرى تقلب وجهك يف
ال�سماء فلنولينك قبلة تر�ضاها فول وجهك �شطر
امل�سجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
�شطره  53"...وقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :
" �إذا قمت �إىل ال�صالة ف�أ�سب ْغ الو�ضوء ثم ا�ستقبل
القبلة فكرب 54"...ومعلوم �أن الذي ي�صلي بالقرب
من الكعبة ويراها ف�إنه يتوجه �إليها – �إىل عينها. -
لكن ماذا عن الذي يبعد �آالف الكيلومرتات ؟ حيث �إن
الآية و احلديث مل يحددا و�سيلة حتديد القبلة وتُرك
الأمر للأمة لرتى الطريقة املنا�سبة يف ذلك.
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ولهذا ر�أينا �أن هذه الو�سيلة غري املن�صو�ص عليها
قد تغريت يف الأزمان املتعاقبة ،ومن الو�سائل التي
ذكرها العلماء قدمي ًا يف حتديد اجتاه القبلة ،ال�شم�س
يف مطلعها ومغربها والقمر يف �سريه ومنازله
والنجوم يف طلوعها و�أفولها والرياح يف هبوبها
واجلبال يف مرا�سيها. 55
�أما يف زماننا هذا بعد التطور العلمي الكبري ،ف�إنه
ميكن ا�ستخدام الآالت الدقيقة يف حتديد القبلة
كالبو�صلة� ،أو البو�صلة الإلكرتونية حيث �إنها قد
ت�صل يف دقتها �إىل درجة القطع ،ومعلوم �أن جمرد
غلبة الظن تكفي يف العبادات.
ومثلها كذلك ،اخلطوط القو�سية التي و�ضعت م�ؤخر ًا
يف امل�سجد احلرام ،والتي ي�ستدل بها الذي ال يرى
الكعبة امل�رشفة على اجتاه القبلة؛ ذلك �أن الواجب
على امل�صلي يف امل�سجد احلرام هو ا�ستقبال عني
الكعبة.

املطلب الثاين :الو�سائل التعبدية وغري
التعبدية

تنق�سم �أحكام الت�رشيع الإ�سالمي العملية– كما
هو معلوم – �إىل ق�سمني ،ق�سم معلل معقول املعنى،
وق�سم تعبدي غري معقول املعنى .والأحكام التعبدية
�أغلبها يف جمال العبادات ،والأحكام املعللة �أغلبها يف
جمال العادات ،يقول ال�شاطبي " :الأ�صل يف العبادات
بالن�سبة للمكلف التعبد دون االلتفات �إىل املعاين،
و�أ�صل العادات االلتفات �إىل املعاين"  .56والأحكام
التعبدية :هي الأحكام التي ا�ست�أثر اهلل –عز وجل
– بعلم معانيها وعللها وتعجز العقول الب�رشية عن
�إدراك هذه املعاين �أو العلل عدا معرفة ق�صد التقرب
�إىل اهلل – عز وجل – والتعبد بفعلها� .أما الأحكام
املعللة :فهي التي ُعلمت معانيها وعللها بالطرق
املعتربة �رشع ًا.
وبنا ًء على ذلك ،ف�إن الو�سيلة التعبدية :هي الو�سيلة
التي ق�صد ال�شارع احلكيم جعلها طريق ًا معين ًا ملق�صد
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ا�ست�أثر عز وجل – بعلمه ،وما على العبد �إال التقرب
بفعلها هلل –عز وجل � . -أما الو�سيلة غري التعبدية:
فهي الو�سيلة التي ق�صد ال�شارع منها غاية معينة
 وقد ذكر هذه الغاية �أو �أ�شار �إليها �أو ا�ستنبطهاالعلماء -وهي غري مق�صودة لذاتها  .57وملعرفة
و�سيلة ما هل هي تعبدية �أم غري تعبدية – معللة –
فال بد من تدقيق النظر يف امل�س�ألة املطروحة ،ف�إن
مل يكن للتعليل امل�صلحي وجه ،ومل تكن املعقولية
فيها ظاهرة ،وكان التعبد هو الظاهر ،فهنا ال يجوز
بحال �أن تُغري الو�سيلة مطلق ًا ،بل ال بد من الوقوف
عندها ،و�إن �أي تغيري فيها يكون ابتداع ًا يف الدين،
وتعبد ًا هلل – عز وجل – مبا مل ي�رشع ،وخروج ًا عن
نهج ال�سلف ال�صالح .قال عليه ال�صالة وال�سالم:
" �إياكم وحمدثات الأمور ف�إن كل حمدثة بدعة وكل
بدعة �ضاللة" . 58و�أما �إن كان التعليل امل�صلحي يف
الو�سيلة ظاهر ًا ،واملعقولية فيها بادية وكان التعبد
غري ظاهر ،و�أ�صبحت الو�سيلة عاجزة عن حتقيق
املق�صد ال�رشعي املطلوب� ،أو ُوجد �أن غريها من
الو�سائل �أقدر على حتقيق املق�صد ال�رشعي ،فهنا
ال بد من ا�ستبدال هذه الو�سيلة – غري التعبدية –
بالو�سيلة الأكرث حتقيق ًا للمق�صد ال�رشعي.
و�إيجاد و�سيلة مبتكرة؛ لتحقيق مق�صد �رشعي يف
م�س�ألة ما يندرج هذا حتت قول النبي� -صلى اهلل عليه
�سن يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله �أج ُرها
و�سلم َ " :م ْن َّ
و�أجر من عمل بها �إىل يوم القيامة"  .59ولنو�ضح ما
طرحنا يف هذا املطلب بالأمثلة:

 .1الأذان

معلوم �أن الأذان هو و�سيلة �إعالم النا�س بدخول
وقت ال�صالة ولي�أتوا لت�أديتها يف امل�سجد ،والتعبد يف
هذه الو�سيلة ظاهر؛ وذلك ملا جاء عن ابن عمر ر�ضي
اهلل عنهما قوله  " :كان امل�سلمون حني قدموا املدينة
يجتمعون فيتحينون ال�صالة لي�س ينادى لها فتكلموا
يوم ًا يف ذلك فقال بع�ضهم :اتخذوا ناقو�س ًا مثل
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ناقو�س الن�صارى وقال بع�ضهم :بل بوق ًا مثل قرن
اليهود فقال عمر �أوال تبعثون رجال ينادي بال�صالة
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  :يا بالل قم فناد
بال�صالة"  .60فهو �إذا و�سيلة �أمر بها النبي� -صلى
اهلل عليه و�سلم ،-ورف�ض غريها ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�أن للأذان �ألفاظ ًا خم�صو�صة وكيفية معينة ،وذلك ملا
روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه� " :أمر بال ًال
�أن ي�شفع الأذان و�أن يوتر الإقامة"  .61هذا عدا عن
ف�ضله وثوابه .وعليه ،ف�إن الأذان و�إن كان ملق�صود
هو �إعالم النا�س بدخول وقت ال�صالة ليح�رضوا
�إليها� ،إال �أن التعبد فيه ظاهر ،لذا ال يجوز ب�أي حال
من الأحوال �أن ُي�ستبدل �أو يغري بو�سيلة �أخرى �أبد ًا.
لذا ن�ستطيع القول �إن الأذان و�إن قلنا �إنه و�سيلة �إال
�أنه من جانب �آخر -ب�سبب تعبديته – هو مق�صد.
وهكذا هو حال كل و�سيلة تعبدية؛ ذلك �إنها ملا كانت
تعبدية فهي �إذ ًا مق�صودة بحد ذاتها ،بل �إن الأذان
باعتباره تعبدي ًا قد �أ�صبح �شعرية من �شعائر الإ�سالم.
ومع هذا الذي ذكرناه ،ال بد من مالحظة �أن الأذان
و�إن قلنا �إنه و�سيلة ثابتة من جانب� ،إال �أنه ميكن
�أن يغري فيه بع�ض �صفات تطبيقه ،والتي ال ت�ؤثر
على جوهره ،بل تزيده حتقيق ًا للمق�صد الذي �شرُ ع
من �أجله .ولنو�ضح ذلك مبثال� :صعود امل�ؤذن �إىل
مكان عال والتفاته ميين ًا و�شما ًال� .إن امل�ؤذن كان يف
الأزمان املا�ضية ي�صعد على مكان مرتفع كاملنارة �أو
ال�صومعة لكونه �أبلغ يف النداء �إىل ال�صالة ،فقد جاء
�أن بال ًال – ر�ضي اهلل عنه – كان ي�ؤذن على بيت امر�أة
من بني النجار لأن بيتها كان �أعلى بيت بالقرب من
امل�سجد . 62و ُيالحظ �أن ال�صعود �إىل مكان عال لي�س
مق�صود ًا يف الأذان ،و�إمنا هو و�سيلة لتحقيق مق�صد
�رشعي وهو �إي�صال الأذان �إىل �أبعد مدى لي�سمعه
�أكرب عدد من النا�س.
وكذلك ما جاء يف حديث �أبي جحيفة عن �أبيه قوله:
" و�أذن بالل ،قال :فجعلت �أتتبع فاه هاهنا وهاهنا
10

234

يقول حي على ال�صالة حي على الفالح"  ،63ووا�ضح
�أن ما كان يفعله بالل – ر�ضي اهلل عنه – والتفاته
ميين ًا و�شما ًال �إمنا كان زيادة يف �إي�صال ال�صوت �إىل
امل�سلمني يف �سائر االجتاهات .ولهذا ،يف �أيامنا هذه
ال حرج �أبد ًا يف ا�ستخدام مكربات ال�صوت كو�سيلة
م�ستحدثة بدل ال�صعود �إىل الأماكن العالية ،لأنها
�أ�سهل يف التطبيق و�أبلغ يف حتقيق املق�صود .ولأن
ال�صعود �إىل الأماكن العالية م�س�ألة التعليل امل�صلحي
فيها ظاهر والتعبد غري ظاهر �ألبتة .وكذلك ال
داعي للم�ؤذن اليوم بعد ا�ستخدام مكربات ال�صوت
لاللتفات ميين ًا و�شما ًال ،ذك �أن هذا لي�س �أمر ًا تعبدي ًا،
ولأن ذلك قد ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف ال�صوت  ،وهو عك�س
املق�صود.

 .2منرب امل�سجد

مل يكن مل�سجد النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف
بداية الأمر منرب .وقد كان – �صلى اهلل عليه و�سلم –
كما جاء يف الأحاديث ال�صحيحة �إذا �أراد �أن يخطب
يقوم �إىل جذع يف امل�سجد ،فقد روي عن جابر بن عبد
اهلل قوله " :كان امل�سجد م�سقوفا على جذوع من نخل
فكان النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم � -إذا خطب يقوم
�إىل جذع منها فلما �صنع له املنرب وكان عليه ف�سمعنا
لذلك اجلذع �صوتا ك�صوت الع�شار  64حتى جاء النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم  -فو�ضع يده عليها ف�سكنت" 65وروي عن الطفيل بن �أبي بن كعب عن �أبيه قال :كان
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ي�صلي �إىل جذع
�إذ كان امل�سجد عري�ش ًا وكان يخطب �إىل ذلك اجلذع
فقال رجل من �أ�صحابه :هل لك �أن جنعل لك �شيئا
تقوم عليه يوم اجلمعة حتى يراك النا�س وت�سمعهم
خطبتك؟ قال :نعم ف�صنع له ثالث درجات فهي التي
�أعلى املنرب فلما و�ضع املنرب و�ضعوه يف مو�ضعه الذي
هو فيه فلما �أراد ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم
 �أن يقوم �إىل املنرب مر �إىل اجلذع الذي كان يخطب�إليه فلما جاوز اجلذع ،خا َر حتى ت�ص َّدع وان�شق،
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فنزل ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ملا �سمع
�صوت اجلذع فم�سحه بيده حتى �سكن ،ثم رجع �إىل
َ
املنرب ،فكان �إذا �صلى �،صلى �إليه ،فلما هدم امل�سجد
و ُغ ِّري �أخذ ذلك اجلذع �أبي بن كعب وكان عنده يف بيته
حتى بلي ف�أكلته الأر�ضة وعاد ُرفات ًا " . 66واملالحظ
�أن املنرب مل يكن موجود ًا �أ�ص ًال عند بناء امل�سجد ،ثم
�إن رج ًال من ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم – قد اقرتح
على النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – �أن ي�صنع له "
�شيئ ًا " يقوم عليه يف خطبته يوم اجلمعة ،والق�صد
من ذلك هو و�ضوح الر�ؤية وال�سماع كما �صرُ ح به "
حتى يراك النا�س وتُ�سمعهم خطبتك " .وال�صحابي
قد �صنع ذلك املنرب و�سيلة لتحقيق هذا املق�صد ،ولقد
ر�أى ال�صحابي لتحقيق هذا املق�صد �أن يكون املنرب
بذلك املقا�س – االرتفاع – فعمله ثالث درجات.
67
فاملنرب – كما هو وا�ضح – و�سيلة ملق�صد لي�س �أكرث
 ،ثم �إن �صفاته ومقا�ساته –ثالث درجات – �إمنا
كانت وفق ما ُيحتاج �إليه يف ذلك الوقت ويف ذلك املكان
مبا يتالءم مع م�ساحة م�سجد النبي – �صلى اهلل عليه
و�سلم –  .و�إن تلك املقا�سات – بال �شك  -مل ت�صدر
ب�أمر النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – و�إمنا هي
�صنعة ال�صانع وتقديراته .وعليه ،ف�إن كان م�سجد ما
كبري ًا بحيث يت�سع لآالف امل�صلني ،ف�إنه ال حرج �أبد ًا
�أن يكون املنرب على خالف منرب ر�سول اهلل – �صلى
اهلل عليه و�سلم – �سواء من حيث ال�شكل �أو االرتفاع
�أو عدد الدرجات �أو غري ذلك ،بحيث يكون �أو�ضح يف
ر�ؤية اخلطيب و�أ�سهل يف �إ�سماع احلا�رضين .وكل
هذا �إمنا يحدده املتخ�ص�صون يف امل�س�ألة .ووا�ضح كل
الو�ضوح �أن م�س�ألة املنرب بعيدة كل البعد عن م�س�ألة
التعبد ،و�أن التعليل امل�صلحي فيها ظاهر جد ًا ،ولذا
ف�إن تغري هذه الو�سيلة منوط بتحقيق املق�صد ب�شكل
�أكرب.
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 .3الدية

وهي عقوبة �أ�صلية  68يف القتل واجلرح اخلط�أ و�شبه
العمد .وهذه العقوبة جاءت يف الن�صو�ص ال�رشعية،
�أما يف اخلط�أ ففي قوله تعاىل " :وما كان مل�ؤمن �أن
يقتل م�ؤمن ًا �إال خطئ ًا ومن قتل م�ؤمن ًا خطئ ًا فتحرير
ي�ص َّدقوا ف�إن
رقبة م�ؤمنة ودية ُم�س َّلمة �إىل �أهله �إال �أن َّ
كان من قوم عدو لكم وهو م�ؤمن فتحرير رقبة م�ؤمنة
و�إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية م�سلمة
�إىل �أهله وحترير رقبة م�ؤمنة فمن مل يجد ف�صيا ُم
�شهرين متتابعني توب ًة من اهلل وكان اهلل عليما حكيم ًا
"  ،69و�أما يف �شبه العمد ففي قوله عليه ال�صالة
وال�سالم � " :أال �إن قتيل اخلط�أ �شبه العمد قتيل
ال�سوط والع�صا دية مغلظة منها �أربعون يف بطونها
�أوالدها "  .70وقد ق�ضى ر�سول -اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم -بالدية على العاقلة ،وهم قرابة الرجل من
جهة الأب ،فلما كان ع�رص عمر ر�ضي اهلل عنه جعل
الدية على �أهل الديوان .71واملالحظ يف هذه امل�س�ألة
�أن دفع الدية يت�ضمن مق�صد ًا �رشعي ًا؛ حيث �إن فيه
تعوي�ض ًا لأهل املقتول من جانب ،وتخفيف ًا عن القاتل
خط�أ مب�شاركة غريه له يف حتمل هذا املبلغ من املال
– وهو غري قليل� . -أما و�سيلة حتقيق هذا املق�صد
فوجدناها متغرية؛ حيث �إن الو�سيلة التي ق�ضى
بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ع�رصه وهي حتمل
قرابة الرجل لدفع الدية على اعتبار �أن التنا�رص
يف زمنه كان بالن�سب .وال �شك �أن هذا هو الأن�سب
يف ذلك الوقت .ثم ملا كان التنا�رص يف زمن عمر -
ر�ضي اهلل عنه – بالديوان غري عمر الو�سيلة وجعل
�أهل الديوان هم من يتحملون دفع الدية .وعلى
ذلك؛ فيمكن القول �إن و�سيلة " دفع الدية " متغرية
بح�سب ال�شكل الأكرث حتقيق ًا للمق�صد الذي جاءت
لتحقيقه .ولهذا ذكر العلماء �أن النا�س �إن �صاروا
يتنا�رصون باحلرف فعاقلتهم �أهل احلرفة ،و�إن
كانوا يتنا�رصون باحللف فعاقلتهم �أهل احللف.72
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وقد تكون يف �أزمان �أخرى هي احلزب ال�سيا�سي �أو
النقابة املهنية �أو �رشكات الت�أمني التكافلية �أو غري
ذلك بح�سب الن�رصة .فامل�س�ألة �إذ ًا بعيدة كل البعد عن
معاين التعبد ،والنظر امل�صلحي وا�ضح فيها متام ًا،
ولهذا فهي و�سيلة متغرية تبع ًا للنظر امل�صلحي
والبعد املقا�صدي ،وهذا وا�ضح يف عمل عمر – ر�ضي
اهلل عنه – يف امل�س�ألة.

� .4صدقة الفطر

فُر�ضت �صدقة الفطر يف نف�س ال�سنة التي فُر�ض فيها
�صيام رم�ضان� ،أي يف ال�سنة الثانية للهجرة ،وهي
زكاة رقاب �أو �أبدان ولي�ست زكاة �أموال .واحلكمة
من م�رشوعيتها كما جاء عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
عنهما -قال " :فر�ض ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه
و�سلم -زكاة الفطر طهرة لل�صائم من اللغو والرفث
وطعمة للم�ساكني"  .73فاحلكمة تتعلق بجانبني:
الأول :جانب ال�صائمني ،وما ع�ساه �أن يكون قد �شاب
�صيامهم من لغو احلديث ورفث الكالم.
الثاين :جانب املجتمع ،وبالأخ�ص الفقراء؛ حيث �إن
املطلوب �أن يكون يوم العيد يوم فرح و�رسور ،وما
ع�ساه �أن يكون كذلك �إذا ر�أى �أهل احلاجة املو�رسين
ي�أكلون ما ل ّذ وطاب من �أ�صناف الطعام ،وهم ال
يجدون ما ي�سد رمقهم ،فاقت�ضت احلكمة �أن ُي�رصف
للم�ساكني يف هذا اليوم ما ي�سد حاجتهم ويغنيهم
عن ال�س�ؤال  ،ولهذا ورد عن النبي -عليه ال�صالة
وال�سالم -قوله � " :أغنوهم عن امل�س�ألة يف هذا اليوم"
 .74و�أما ما ُيخرج يف �صدقة الفطر فقد ورد عن النبي
عليه ال�صالة وال�سالم �أ�صناف عدة من الطعام مثل:
التمر وال�شعري والزبيب والأقط والقمح .وعليه،
ف�إن املق�صد ال�رشعي من �صدقة الفطر يتمثل يف �إغناء
الفقراء وامل�ساكني عن ال�س�ؤال يف يوم العيد و�إدخال
الفرح وال�رسور على قلوبهم ،وقد كانت الو�سيلة هي
الأ�صناف التي ذكرها النبي عليه ال�صالة وال�سالم.
لكن هل من املمكن �أن تتغري هذه الو�سيلة ،و�أن
12
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ت�ستبدل ب�أخرى؟ للعلماء يف ذلك �أقوال:
الأول ،حيث ذهب احلنابلة يف ظاهر املذهب ،وكذلك
الظاهرية �إىل �أنه ال يجوز العدول عن هذه الأ�صناف
املذكورة مع القدرة عليها حاملني ذلك على التعبد،
�أي �إن اهلل تعبدنا ب�إخراج هذه الأ�صناف بعينها .حيث
�إنه ملا �سئل الإمام �أحمد عن �إعطاء الدراهم – القيمة
– يف �صدقة الفطر قال� " :أخاف �أال يجزئه ،خالف
�سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم". 75
الثاين ،وقال به املالكية وال�شافعية ،حيث �إنهم مل
يذهبوا مذهب احلنابلة يف تعبدية امل�س�ألة ،و�أجازوا
�أن يخرج امل�سلم �صدقة فطره من غالب قوت البلد.76
و�أجازوا �أن يخرج امل�سلم �صدقة فطره من غالب
قوت البلد.
الثالث ،وقال به احلنفية ،حيث �إنهم ،و�إن ذهبوا
مذهب املالكية وال�شافعية يف �أن امل�س�ألة لي�ست تعبدية،
�إال �أنهم نظروا لها مبنظار �آخر فجوزوا �إخراج
القيمة لأنها الو�سيلة الأقدر على حتقيق املق�صد
ال�رشعي وهو الإغناء يف يوم العيد 77؛ ذلك �أن �أداء
القيمة �أقرب �إىل منفعة الفقري بحيث ي�شرتي به للحال
ما يحتاج �إليه من �أمور كثرية �سوى الطعام كاملالب�س
واحلاجيات الأخرى .وال �شك �أن قول احلنفية هو
القول الأرجح؛ ذلك �أن امل�س�ألة بعيدة عن التعبد،
والتعليل امل�صلحي الوارد يف الأحاديث جلي وا�ضح،
ولهذا ال بد من اتباع الو�سيلة الأكرث حتقيق ًا للمق�صد
ال�رشعي �سواء بالذي فعله النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف زمنه �أم بو�سائل �أخرى حتقق هذا املق�صد
يف الأزمان الأخرى.

� .5إثبات هالل رم�ضان

جاء الأمر ب�صيام �شهر رم�ضان يف قوله تعاىل " :يا
�أيها الذين �آمنوا ُكتب عليكم ال�صيام كما ُكتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون"  ، 78بقوله تعاىل" :
ي�س�ألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للنا�س واحلج
 " 79.....دون �أن يف�صل كيفية التوقيت بها ،بالر�ؤية
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الب�رصية �أو باحل�ساب �أو بغري ذلك؛ وذلك – كما
يبدو – لتعايل القر�آن الكرمي عن الزمان واملكان.
�أما و�سيلة �إثبات ال�صيام فقد وردت يف ال�سنة ،حيث
ربط عليه ال�صالة وال�سالم ال�صيام بر�ؤية الهالل
بقوله� " :صوموا لر�ؤيته و�أفطروا لر�ؤيته ف�إن �أغمي
عليكم فاقدروا له ثالثني" ، 80ويف رواية " ف�إن غبي
عليكم ف�أكملوا عدة �شعبان ثالثني"  .81واملالحظ يف
ربط النبي عليه ال�صالة وال�سالم ال�صيام بر�ؤية
الهالل �أن هذه الو�سيلة هي الو�سيلة املمكنة يف زمنه
واملتوفرة عند امل�سلمني �آنذاك ،بل �إنه من غري املعقول
�أن يكلف النبي عليه ال�صالة وال�سالم امل�سلمني بغري
هذه الو�سيلة يف حتديد ال�شهر؛ �إذ كيف يكلفهم بغري
هذه الو�سيلة – كاحل�ساب مث ًال – وهم ال يعرفونها
وال يقوون عليها ،وال �شك �أن يف ذلك حرج ًا وم�شقة
وهذا �أمر مرفوع يف ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحة
لقوله تعاىل " :وما جعل عليكم يف الدين من حرج" .82
هذا وقد �أ�شار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل علة عدم
�أمره امل�سلمني با�ستخدام احل�ساب بقوله� " :إنا �أمة
�أمية ال نكتب وال نح�سب ال�شهر هكذا وهكذا" 83يعني
مرة ت�سعة وع�رشين ومرة ثالثني .واملق�صود بالأمة
هنا العرب �أو قري�ش يف وقته عليه ال�صالة وال�سالم،
واملق�صود ب�أنها �أمة �أمية �أي �أن الكتابة فيها عزيزة
نادرة  ،84م�صداق ًا لقوله تعاىل " :هو الذي بعث يف
الأميني ر�سو ًال منهم يتلوا عليهم �آياته  ، 85"...فهذا
هو �سبب ربط النبي عليه ال�صالة وال�سالم ال�صيام
بالر�ؤية . 86و�أما فقها�ؤنا القدامى فقد عللوا عدم
�أخذهم باحل�ساب الفلكي يف زمانهم ،بل ونهيهم
عن اخلو�ض فيه باعتبار �أنه حد�س وتخمني وغري
مبني على قطع �أو ظن غالب .87وهم يف قولهم هذا يف
زمانهم م�صيبون ،حيث �إن علم الفلك يف ذلك الوقت
كان يقوم على الظن والتخمني ،ولي�س هذا فح�سب
؛ بل ارتبط كذلك بالتنجيم والكهانة �أي�ض ًا ،حتى
�إن بع�ض الفقهاء قد ا�ستدل على رف�ضه احل�ساب
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الفلكي  88بقول النبي عليه ال�صالة وال�سالم  " :من
�أتى كاهن ًا �أو عراف ًا ف�صدقه مبا يقول فقد كفر مبا
�أنزل على حممد"  .89وعلى ذلك؛ ف�إن عدم حتديد
القر�آن الكرمي لو�سيلة �إثبات ال�شهر ،وتعليل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم الأخذ بالر�ؤية الب�رصية ب�أم ّية
الأمة يف ذلك الوقت ،وتعليل الفقهاء رف�ضهم الأخذ
باحل�ساب الفلكي بعدم دقته واعتماده يف وقتهم على
الظن والتخمني وارتباطه بالتنجيم .هذا كله يبني لنا
بو�ضوح �أن امل�س�ألة مبنية على النظر امل�صلحي والبعد
املقا�صدي ،و�أنها بعيدة عن التعبد .ف�إثبات الهالل:
و�سيلة ملق�صد دخول �شهر ال�صيام �أو حتديد يوم
عرفة يف �شهر ذي احلجة ،وهذه الو�سيلة قد تكون يف
زمن ما بالر�ؤية الب�رصية النعدام ما هو �أدق و�أف�ضل
منها ،وقد تتغري �إىل احل�ساب الفلكي يف زمن ي�صل
فيه �إىل القطع واليقني ،وخ�صو�ص ًا لمِ ا لدقة حتديد
بداية ال�شهر من مقا�صد كبرية �أخرى كتوحيد الأمة
يف �صومها وفطرها.

� . 6صالة اجلمعة

90

�صالة اجلمعة فر�ض ب�إجماع العلماء ،ولقد جاءت
فر�ضية �صالة اجلمعة يف قوله تعاىل " :يا �أيها الذين
�آمنوا �إذا نودي لل�صالة من يوم اجلمعة فا�سعوا �إىل
ذكر اهلل وذروا البيع ذلكم خري لكم �إن كنتم تعلمون"
 ،91وقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم " :لينتهني �أقوام
عن َو َدعِهم ا ُ
جلمعات �أو ليختمن اهلل على قلوبهم ثم
92
ليكونن من الغافلني"  ،وقوله  " :رواح اجلمعة
واجب على كل حمتلم" 93وغري ذلك من الأحاديث.
و�صالة اجلمعة تكون يف وقت معلوم يف يوم معلوم
هو يوم اجلمعة ،وهذا اليوم له ف�ضل خم�صو�ص عن
باقي الأيام حيث �سميت �صالة اجلمعة با�سم هذا
اليوم .وقد جاء يف هذه اخل�صو�صية �أحاديث كثرية،
منها قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ْن اغت�سل ثم
�أتى اجلمعة ف�صلى ما قدر له ثم �أن�صت حتى يفرغ
من خطبته ثم ي�صلي معه غفر له ما بينه وبني اجلمعة
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الأخرى وف�ضل ثالثة �أيام " ، 94ثم يف يوم اجلمعة
�ساعة ي�ستجاب فيها الدعاء ،يقول عليه ال�سالم " :يف
اجلمعة �ساعة ال يوافقها م�سلم قائم ي�صلي ي�س�أل اهلل
خريا �إال �أعطاه" . 95ثم � َّإن هناك �أحكام ًا خم�صو�صة
بيوم اجلمعة مثل عدم جواز البيع عند النداء ل�صالة
اجلمعة ،يقول عز وجل " :يا �أيها الذين �آمنوا �إذا
نُودي لل�صالة من يوم اجلمعة فا�سعوا �إىل ذكر
اهلل وذروا البيع ذلكم خري لكم �إن كنتم تعلمون "
 .96وعليه ،ف� َّإن ل�صالة اجلمعة يوم ًا معلوم ًا ووقت ًا
معلوم ًا وهيئة معلومة وف�ض ًال معلوم ًا مرتبط ًا باليوم
والوقت املحددين ،وهذا – كما هو وا�ضح – �أمر
تعبدي حم�ض؛ لأن اهلل عز وجل هو الذي خلق
الأزمان وف�ضل بع�ضها على بع�ض ،وهو الذي جعل
هذه ال�صالة يف هذا الزمن املعلوم ،وجعل لها الثواب
الذي �أراده ،وهذا كله ال دخل للتعليل امل�صلحي فيه،
وال تظهر لنا يف هذا الوقت منا�سبة معقولة معينة،
و�إمنا يفعله امل�سلم تعبد ًا وتعظيم ًا للرب جل يف عاله.
وبنا ًء على ذلك ،ف�إنه ال يحل بحال من الأحوال �أَ َّن
يغري وقت �صالة اجلمعة �إىل �أي وقت �أو يوم �آخر غري
الذي حدده ال�شارع احلكيم.

املطلب الثالث :الو�سائل الثابتة بدليل قطعي

�إذا ورد حكم �رشعي يعني و�سيلة  97معينة لتحقيق
98
مق�صد �رشعي معني ،وثبت هذا احلكم بدليل قطعي
 ،فهذا يعني �أن هذه الو�سيلة مق�صودة �رشع ًا ،وهي
غري قابلة للتغيري �أو التبديل ،بل هي متعالية عن
الزمان واملكان؛ ذلك �إن هذه الو�سيلة ملا ُع ّينت لذاتها
 99وجاءت بهذه القطعية دل ذلك على �أن املقا�صد التي
مت�ض َّمنة يف هذه الو�سائل،
يريدها ال�شارع احلكيم َ
و�إن �أي تغيري لها يعني انخرام ًا للمقا�صد التي
�أرادها ال�شارع احلكيم بتعطيلها �أو بتعطيل جزء
منها؛ ذلك �إن �أهم طرق معرفة مقا�صد ال�شارع هو
داللة اللفظ القطعي .يقول ال�شاطبي " :ف�إن الأمر
معلوم �أنه �إمنا كان �أمر ًا القت�ضائه الفعل فوقوع
14
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الفعل عند وجود الأمر به مق�صود لل�شارع وكذلك
النهي معلوم �أنه مقت�ض لنفي الفعل �أو الكف عنه
فعدم وقوعه مق�صود له و�إيقاعه خمالف ملق�صوده
كما �أن عدم �إيقاع امل�أمور به خمالف ملق�صوده". 100
هذا ،و�إن بدا للعقل يف حلظة من اللحظات �أن هذه
الو�سيلة القطعية تخالف مقت�ضى امل�صلحة ،ف�إن
هذا ال ُيلتفت �إليه؛ ذلك ب�أن " دليل العقل ال يجوز
�أن يقابل النطق ال�رصيح من ال�شارع؛ لأن الأدلة
ال تتعار�ض" . 101هذا عدا عن �أن الن�ص القطعي –
ال�رصيح – ال اجتهاد فيه �أ�ص ًال ،حيث �إن حمل
االجتهاد هو الن�ص الظني فح�سب .يقول الغزايل" :
واملج َت َهد فيه كل حكم �رشعي لي�س فيه دليل قطعي،
واحرتزنا بال�رشعي عن العقليات وم�سائل الكالم
ف�إن احلق فيها واحد وامل�صيب واحد واملخطئ �آثم
و�إمنا نعني باملجتهد فيه ما ال يكون املخطئ فيه
�آثما ووجوب ال�صلوات اخلم�س ،والزكوات ،وما
اتفقت عليه الأمة من جليات ال�رشع فيها �أدلة قطعية
ي�أثم فيها املخالف فلي�س ذلك حمل االجتهاد ". 102
ولنو�ضح ما ذكرنا بالأمثلة.

 .1قطع ال�سارق

حد ال�رسقة – كما هو معلوم – هو قطع يد ال�سارق،
وقد ثبت هذا احلكم ب�أدلة قطعية ،منها  :قوله تعاىل" :
وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا �أيديهما جزا ًء مبا ك�سبا
نكا ًال من اهلل واهلل عزيز حكيم"  .103وهذا احلكم –
القطع – هو و�سيلة ملعاقبة ال�سارق وردعه وردع كل
من ت�سول نف�سه بال�رسقة واالعتداء على حرمة و�أمن
املجتمع .وهذا جممع عليه عند علماء الأمة . 104وبنا ًء
على ذلك ف�إن هذه الو�سيلة قطعية غري قابلة للتغيري
�أو التبديل وهي متعالية عن الزمان واملكان .وعليه،
ف�إنه ال ُي�سمع قول من ينادي بتغيري هذه الو�سيلة
باعتبار �أنها غري منا�سبة لروح الع�رص وبعيدة عن
التقدم؛ ذلك لأن تغيري احلكم القطعي لو�سيلة ما يعني
�إمكانية تغيري �أي حكم �أو و�سيلة قطعية ،لذا جند
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ال�شيخ الغزايل يقول " :والعقل املدخول الذي يريد
منّا �أن نت�أول ن�صو�ص الفقه الت�رشيعي يف احلدود
والق�صا�ص واملعامالت �سوف يطلب منا غد ًا �أن
نت�أول كذلك ن�صو�ص الإ�سالم الأخرى يف ال�صالة
وال�صوم والزكاة واحلج ،فلي�س هذه �أوىل من تلك
بوقف التنفيذ ". 105

 .2مرياث املر�أة

لقد جاءت �أغلب �أحكام املرياث يف �آيات حمدودة،
منها :قوله تعاىل" :يو�صيكم اهلل يف �أوالدكم للذكر مثل
حظ الأنثيني" ، 106وقد تكرر قوله تعاىل " :للذكر مثل
حظ الأنثيني" يف نف�س ال�سورة �آية رقم  ،176ولقد
ع َّلق ابن العربي على الآية بقوله" :اعلموا ـ علمكم
اهلل ـ �أن هذه الآية ركن من �أركان الدين ،وعمدة من
ُعمد الأحكام ،و�أم من �أمهات الآيات  ...وهذا القول
ـ �إ�شارة �إىل قوله تعاىل " للذَّكر مثل حظ الأنثيني"
ـ يفيد �أن الذكر �إذا اجتمع مع الأنثى �أخذ مثلي ما
107
ت�أخذه الأنثى ،و�أخذت هي ن�صف ما ي�أخذه الذكر"
� .إذا كان من نف�س درجتها .كما �أن �إجماع العلماء
منعق ٌد على ما تفيده هذه الآية ،يقول الإمام القرطبي:
"و�أجمع العلماء على �أن الأوالد �إذا كان معهم َم ْن له
فر�ض ُم�س ّمى �أعطيه ،وكان ما بقي من املال للذكر مثل
حظ الأنثيني"  .108وهذا ـ كما هو وا�ضح ـ ن�ص قطعي
محُ كم ،انعقد الإجماع على املعنى الذي يفيده هذا
الن�ص كو�سيلة معينة لتق�سيم الرتكة ،وهذا يعني �أن
احلكم امل�ستنبط املجمع عليه حكم متعالٍ عن الزمان
واملكان؛ وذلك �أن هذا احلكم مع قطعيته امل�ستفادة
من الن�ص والإجماع املنعقد عليه �أ�صبح لي�س حم ًال
لالجتهاد  ،وهذا يعني �أن هذه الو�سيلة ثابتة غري
قابلة للنظر فيها من جديد باعتبارها متعالية عن
الزمان واملكان .
ولهذا ال ُيقبل ر�أْي من ينادي بتغري هذا احلكم نتيجة
لتغري ظروف املر�أة يف الع�رص احلا�رض ،وخا�صة
خروجها للعمل يف بع�ض املجتمعات؛ لأن هذا احلكم
15
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قطعي ثابت ال يتغري �سواء عملت املر�أة �أم بقيت يف
بيتها لرعاية �أ�رستها.
وبالنظر املجرد لهذا ا ُ
حلكم ،جند فيه حِ كم ًا وم�صالح
ثابتة ال تتغري على مدى الع�صور والأزمان وهي
مرتبطة ب�أحكام كثرية �أخرى �ضمن النظام الإ�سالمي
ال�شامل� .إذ �إنه من املعلوم يف ال�رشيعة �أن الذكر هو
الذي تلحقه النفقات وامل�ؤن على جهات متعددة يف
املجتمع الإ�سالمي ،وهذا بعك�س املر�أة التي مل يوجب
عليها ال�رشع الإنفاق على �أحد  ،وحتى على نف�سها ـ
�إال يف حاالت حمدودة يف حال ي�رسها ـ فهي ال تكفل
م�ؤونة �أحد ،وال�رشع قد �ضمن لها النفقة من �أبيها
قبل زواجها ،ومن زوجها بعد زواجها.

 .3الق�صا�ص يف القتل العمد

معلوم �أن عقوبة القتل العمد هي القود �أي الق�صا�ص
وذلك بقتل القاتل �إذا اجتمعت فيه �رشوط القتل
العمد ، 109وقد ثبت هذا احلكم ب�أدلة قطعية كقوله
تعاىل " :يا �أيها الذين �آمنوا كتب عليكم الق�صا�ص
يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى ، 110 " ...وقوله  " :ولكم يف الق�صا�ص
حياة يا �أويل الألباب لعلكم تتقون" ، 111وقد �أجمع
العلماء على هذا احلكم  .112وبناء على ذلك ف�إن هذه
الو�سيلة – قتل القاتل – تعترب و�سيلة قطعية لأنها
ثابتة ب�أدلة قطعية ،ومن ثم فهذه الو�سيلة غري قابلة
للتغيري �أو التبديل ومتعالية عن الزمان واملكان و�إن
ر�أى البع�ض – من املفتونني بح�ضارات الغري  -غري
ذلك.

 .4عقد الزواج

منع الإ�سالم كل �أنواع العالقات اجلن�سية غري
ال�رشعية بني الرجل واملر�أة ،وح�رص هذه العالقة
بالزواج ال�رشعي ،وجعل �أي عالقة خارج �إطار
الزواج حمرمة �رشع ًا ،فقد قال عز وجل  " :والذين
هم لفروجهم حافظون� ،إال على �أزواجهم �أو ما
ملكت �أميانهم ف�إنهم غري ملومني ،فمن ابتغى وراء
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ذلك ف�أولئك هم العادون"  .113وعليه ،ف�إن الو�سيلة
الوحيدة للإطار اجلامع بني الرجل واملر�أة  -عدا
الرق – هو عقد الزواج ،وغري ذلك من الو�سائل باطلة
وغري معتربة �رشع ًا .فهذا العقد كو�سيلة للرباط بني
الزوجني قد ثبت ب�أدلة قطعية ولذا فهذه الو�سيلة غري
قابلة للتغيري �أو التبديل ب�أي و�سيلة �أخرى على مدى
الع�صور والأزمان.

اخلامتة

هذه �أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث من خالل
البحث:
•مقا�صد ال�رشيعة هي الغايات التي �أراد ال�شارع
احلكيم حتقيقها ،وهي تعترب من الأ�س�س والأ�صول
التي بنيت عليها ال�رشيعة الإ�سالمية ،وبالتايل هي
غري قابلة للتغيري والتبديل.
•الو�سائل  -ب�شكل عام – لي�ست مق�صودة لذاتها،
وبها حت�صيل املقا�صد والغايات ال�رشعية املُرادة
من ِق َبل ال�شارع احلكيم
•الو�سائل تبع للمقا�صد ،تعظم بعظم املقا�صد
وت�سقط ب�سقوطها.
•تنق�سم الو�سائل �إىل ق�سمني ،ق�سم ثابت ال يتغري
وق�سم قابل للتغيري والتبديل �إذا ُوجد من الو�سائل
الأقدر على حتقيق املقا�صد املناطة بالو�سيلة.
•اخللط بني الو�سائل الثابتة وغري الثابتة ي�ؤدي
�إىل خطر عظيم ،وجتاوز حلدود ال�رشع ،وتعطيل
م�صالح اخللق
•من الو�سائل ما جاء ال�رشع بتحديد كيفيتها
وهيئتها ،ومنها ما ترك حتديد ذلك �إىل �أفهام
املكلفني ،متحرين بذلك الو�سيلة الأقدر على حتقيق
مقا�صد ال�شارع احلكيم.
• ُي�شرتط يف قَبول الو�سيلة التي ُي�ؤخذ بها �أن ال
تناق�ض �أ�ص ًال من �أ�صول الدين �أو مق�صد ًا من
مقا�صده ،و�أن حتقق املق�صد املطلوب.
•الو�سيلة التعبدية هي التي ق�صد ال�شارع جعلها
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طريق ًا معين ًا ملق�صد ا�ست�أثر اهلل عز وجل بعلمه،
وعلى العبد فعلها بق�صد التقرب �إىل اهلل عز وجل.
•تُعرف الو�سيلة ب�أنها تعبدية �إذا كان التعبد هو
الظاهر فيها ولي�ست املعقولية ،ومل يكن للتعليل
امل�صلحي فيها وجه.
•يجب الوقوف عند حدود الو�سيلة التعبدية ،وال
يجوز �أن يعرتيها تغيري �أو تبديل ،و�إال كان هذا
ابتداع ًا يف الدين وخروج ًا عن نهج ال�سلف ال�صالح.
•الو�سيلة غري التعبدية هي التي ق�صد ال�شارع
منها غاية معينة ،وذلك بذكرها �أو الإ�شارة �إليها �أو
با�ستنباط العلماء لها ،وهي غري مق�صودة لذاتها.
•تُعرف الو�سيلة ب�أنها غري تعبدية ب�أن تكون
املعقولية فيها بادية والتعبد فيها غري ظاهر
وللتعليل امل�صلحي فيها وجه.
•الو�سيلة غري التعبدية �إذا �أ�صبحت عاجزة
عن حتقيق املق�صد ال�رشعي املطلوب ،و ُوجد من
الو�سائل ما هو �أقدر على حتقيق ذلك املق�صد
ال�رشعي وجب ا�ستبدالها بهذه الو�سيلة الأقدر.
•كون الو�سيلة ثابتة بدليل قطعي يعني �أنها بذاتها
مق�صودة �رشع ًا ،ولهذا فهي غري قابلة للتغيري �أو
التبديل ،وهي متعالية عن الزمان واملكان.
•املقا�صد ال�رشعية ال ب ّد حتم ًا �أن تكون مت�ض َّمنة يف
الو�سائل الثابتة بدليل قطعي؛ لأن �أهم طرق معرفة
مقا�صد ال�شارع هو داللة اللفظ القطعي.
•�أي تغيري للو�سيلة الثابتة بدليل قطعي يعني
انخرام ًا لتلك املقا�صد ال�رشعية املت�ض َّمنة فيها
�سواء بتعطيلها �أو بتعطيل جزء منها.
•و�أخري َا ف�إن الباحث يرى �أن مو�ضوع الو�سائل
مل ينل حظه الكايف من الدرا�سة ،لذا ف�إنه يو�صي
مبزيد من الدرا�سات يف هذه اجلزئية الهامة من علم
�أ�صول الفقه.
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.1/64-65
 - 11ال بد من مالحظة �أن الذرائع التي معناها لغة:
الو�سائل ،لها �أي�ضا معنيان .الأول  :كل ما ُيتذرع به
�إىل امل�صالح �أو املفا�سد.
الثاين :كل ما ُيتذرع به �إىل املفا�سد .ولهذا قال الإمام
ابن تيمية :والذريعة  :ما كانت و�سيلة وطريق ًا �إىل
ال�شيء ،لكن �صارت يف ُع ْرف الفقهاء عبارة عما
�أف�ضت �إىل فعل حمرم ولو جتردت عن ذلك الإف�ضاء
مل يكن فيها مف�سدة ،ولهذا قيل :الذريعة  :الفعل الذي
ظاهره �أنه مباح وهو و�سيلة �إىل حمرم .ابن تيمية،
�أحمد  ،الفتاوى الكربى.3/256 ،
 - 12ملزيد من التف�صيل ،انظر خمدوم ،م�صطفى بن
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كرامة اهلل ،قواعد الو�سائل يف ال�رشيعة الإ�سالمية،
�ص  41وما بعدها .وانظر  ،جحي�ش  ،ب�شري ،يف
االجتهاد التنزيلي ،املبحث االول من الف�صل الثاين
يف كتاب الأمة رقم  .93وهو موجود على �شبكة
االنرتنت على موقع ا�سالم ويب.
 - 13ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،قواعد الأحكام يف
م�صالح الأنام.2/62 ،
 - 14القرايف� ،أحمد ،الفروق.1/321 ،
 - 15ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.2/37،
 - 16ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.3/105 ،
 - 17امل�ؤمنون.71 ،
 - 18تعليق ال�شيخ دراز على املوافقات .2/38
 - 19ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.4/258 ،
 -20ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.4/167 ،
 - 21ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.4/260 ،
 - 22ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.2/344 ،
 - 23انظر هذه التف�صيالت عند الري�سوين يف
م�سائل متفرقة يف كتابه نظرية املقا�صد عند الإمام
ال�شاطبي �ص  145وما بعها .
 - 24ابن عا�شور ،حممد ،مقا�صد ال�رشيعة
الإ�سالمية� ،ص .266
 - 25انظر الدرا�سة التي قام بها حممد الطاهر
املي�ساوي لكتاب مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية للطاهر
بن عا�شور� ،ص.118. 114
 - 26املقري ،حممد ،القواعد� ،ص.320
 - 27الزرك�شي ،حممد ،املنثور.1/236،
 - 28ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،الأ�شباه والنظائر،
.1/158
 - 29ال�سيوطي ،عبد الرحمن ،الأ�شباه والنظائر،
.1/158

 - 30هذا �إذا مل تكن الو�سيلة نف�سها مق�صودة �أو
تعبدية ،مثل �إمرار املو�س يف احلج على ر�أ�س من
ال �شعر له ،مع �أنه و�سيلة �إىل �إزالة ال�شعر .يقول
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ال�شاطبي� " :إن فر�ضنا كون الو�سيلة كالو�صف
للمق�صود بكونه مو�ضوع ًا لأجله ،فال ميكن واحلال
هذه �أن تبقى الو�سيلة مع انتفاء املق�صد� ،إال �أن يدل
دليل على احلكم ببقائها ،فتكون �إذ ذاك مق�صودة
لنف�سها ،و�إن اجن َّر مع ذلك �أن تكون و�سيل ًة �إىل
مق�صود �آخر ،فال امتناع يف هذا ،وعلى ذلك يحمل
�إمرار املو�سى على �شعر من ال �شعر له" املوافقات،
.2/19-20
 - 31القرايف� ،أحمد ،الفروق.2/61 ،
 - 32ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.2/385 ،
 - 33ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.2/212 ،
 - 34ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،قواعد الأحكام يف
م�صالح الأنام.1/106 ،
 - 35ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.2/19 ،
 - 36انظر هذه الأمثلة عند ال�شاطبي� ،إبراهيم،
املوافقات.2/19 ،
 - 37ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.1/66 ،
� - 38أي �صفات ذاته عز وجل.
 - 39ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،قواعد الأحكام يف
م�صالح الأنام.1/104 ،
 - 40ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،الفوائد يف اخت�صار
املقا�صد.1/140 ،
 - 41ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،قواعد الأحكام يف
م�صالح الأنام1/107 ،
 - 42م�سلم� ،صحيح م�سلم.2/705 ،
 - 43روى م�سلم يف �صحيحه منا�سبة هذا احلديث
فقال" :حدثني حممد بن املثنى العنزي� ،أخربنا
حممد بن جعفر ،حدثنا �شعبة عن عون بن �أبي جحيفة
عن املنذر بن جرير عن �أبيه ،قال كنا عند ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف �صدر النهار قال :فجاءه
قوم حفاة عراة جمتابي النِّمار �أو العباء ،متقلدي
ال�سيوف عامتهم من م�رض بل كلهم من م�رض فتمعر
وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ملا ر�أى بهم من
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الفاقة ،فدخل ثم خرج ،ف�أمر بال ًال ف�أذن و�أقام ف�صلى
ثم خطب فقال " :يا �أيها النا�س اتقوا ربكم الذي
خلقكم من نف�س واحدة" �إىل �آخر الآية� ،إن اهلل
كان عليكم رقيبا " والآية التي يف احل�رش " اتقوا
اهلل ولتنظر نف�س ما قدمت لغد واتقوا اهلل" ت�صدق
رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من �صاع بره
من �صاع متره حتى قال ولو ب�شق مترة قال فجاء
رجل من الأن�صار ب�رصة كادت كفه تعجز عنها بل
قد عجزت قال ثم تتابع النا�س حتى ر�أيت كومني من
طعام وثياب ،حتى ر�أيت وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يتهلل ك�أنه مذهبة :فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  :من �سن يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله
�أجرها و�أجر من عمل بها بعده من غري �أن ينق�ص من
�أجورهم �شيء ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة كان
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غري �أن
ينق�ص من �أوزارهم �شيء" .2/705
 - 44النووي ،يحيى� ،رشح النووي على �صحيح
م�سلم.7/104 ،
- 45امل�صلحة املر�سلة :هي مق�صود �رشعي ُعرف
ب�شهادة ال�رشع الإجمالية ولي�س ب�أ�صل معني.
 - 46ال�شاطبي� ،إبراهيم ،االعت�صام.1/185 ،
ومن الأمثلة على ذلك يف عهد ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم �إن�شاء عمر للدواوين والتي مل تكن يف زمن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و زمن �أبي بكر ال�صديق.
� - 47آل عمران.160 ،
 - 48ال�شورى .38 ،
 - 49احلج.78 ،
 - 50الأنفال .60 ،
 - 51القر�ضاوي ،يو�سف ،كيف نتعامل مع ال�سنة
النبوية� ،ص.141
� - 52آل عمران.104 ،
 - 53البقرة.144 ،
 - 54البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري.5/2307 ،
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55

 -املاوردي� ،أبو احل�سن ،احلاوي الكبري،

.2/136

 - 56ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.2/300 ،
 - 57يندرج حتت هذا الق�سم �أفعال النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف الأمور العادية التي فعلها جري ًا على
عادة قومه وم�ألوفهم كبع�ض عادات الزواج واللبا�س
والطعام حيث �إن الأ�صل فيها و�أمثالها هو الإباحة ال
غري� ،إال يف حالتني:
الأوىل� :أن يرد قول ي�أمر بها �أو يرغب فيها ،فيظهر
�أنها حينئذ تكون �رشعية.
الثانية� :أن يظهر ارتباطها بال�رشع بقرينة غري
قولية ،كتوجيه امليت يف قربه �إىل القبلة ،ف�إن ارتباط
ذلك بال�رشع ال خفاء به .الأ�شقر ،حممد� ،أفعال
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وداللتها على الأحكام
ال�رشعية.1/237 ،
 - 58الني�سابوري ،حممد ،امل�ستدرك على
ال�صحيحني.1/176 ،
 - 59م�سلم� ،صحيح م�سلم.2/705 ،
 - 60البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري.1/219 ،
 - 61البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري.1/220 ،
 - 62البيهقي� ،أحمد� ،سنن البيهقي الكربى،
.1/425

 - 63م�سلم� ،صحيح م�سلم.1/360 ،
� - 64أي الناقة ،انظر الع�سقالين ،فتح الباري،
.1/109

 - 65البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري.3/1314 ،
 - 66ابن ماجه ،حممد� ،سنن ابن ماجه.1/454 ،
 - 67ولهذا وجدنا الإمام ال�شافعي ي�رصح ب�أنه " ال
ب�أ�س �أن يخطب الإمام على �شيء مرتفع من الأر�ض
وغريها" ،الأم.1/199 ،
 - 68وهي �أ�صلية لأنه ي�صار �إليها يف اخلط�أ و�شبه
العمد لعدم وجوب الق�صا�ص ومثلها الكفارة� ،أما
التبعية فهي مثل احلرمان من املرياث والو�صية.
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 - 69الن�ساء.92،
 - 70ابن حبان ،حممد� ،صحيح ابن حبان،
.13/364

 - 71الزيلعي ،عبد اهلل ،ن�صب الراية.4/398 ،
 - 72ابن جنيم ،زين الدين ،البحر الرائق.8/456 ،
 - 73الني�سابوري ،حممد ،امل�ستدرك على
ال�صحيحني.1/568 ،
 - 74الزيلعي ،عبد اهلل ،ن�صب الراية.2/432 ،
وقال غريب بهذا اللفظ.
 - 75ابن قدامة ،عبد اهلل ،املغني.2/357 ،
 - 76ابن ر�شد ،حممد ،بداية املجتهد.1/205 ،
النووي ،يحيى ،املجموع.6/108 ،
 - 77ال�رسخ�سي� ،شم�س الدين ،املب�سوط.3/107 ،
 - 78البقرة.183 ،
 - 79البقرة.189 ،
 - 80م�سلم� ،صحيح م�سلم.2/759 ،
 - 81البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري.2/674 ،
 - 82احلج.78 ،
 - 83البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري.2/675 ،
 - 84العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري.10/286 ،
 - 85اجلمعة.2 ،
 - 86العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري.10/286 ،
 - 87العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري.10/287 ،
 - 88ال�رسخ�سي� ،شم�س الدين ،املب�سوط.3/78 ،
 - 89ابن حنبل� ،أحمد ،م�سند �أحمد.2/429 ،
 - 90جاء يف �س�ؤال بع�ض امل�سلمني الذين يعي�شون
يف بالد الغرب ا�ستف�سار عن �إمكانية تغيري �صالة
اجلمعة �إىل يوم الأحد ،وقد �ساقوا بع�ض املربرات
لطرحهم هذا بقولهم �إن يوم الأحد هو يوم العطلة
الر�سمية يف تلك البالد ويوم اجلمعة لي�س كذلك،
لذا ف�إن نقل �صالة اجلمعة �إىل يوم الأحد يحقق
مقا�صد �صالة اجلمعة �سواء من حيث جمع النا�س
يف مكان واحد �أو من حيث الفوائد العلمية والفقهية
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والرتبوية والإميانية واالجتماعية وغريها �أكرث مما
يتحقق من ال�صالة يوم اجلمعة وذلك لقلة االجتماع
ب�سبب �أن يوم اجلمعة لي�س عطلة ر�سمية.
 - 91اجلمعة.9 ،
 - 92م�سلم� ،صحيح م�سلم.2/591 ،
 - 93الن�سائي� ،أحمد� ،سنن الن�سائي.3/89 ،
 - 94م�سلم� ،صحيح م�سلم.2/587 ،
 - 95البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري.5/2029 ،
 - 96اجلمعة.9 ،
 - 97ال بد من بيان �أن الو�سيلة �إذا كانت من�صو�ص ًا
عليها فهذا يعني �أن تغري الو�سيلة هو تغري للحكم
الذي ثبتت به ،ولذا ف�إنه يعبرَّ �أحيان ًا عن ذلك بتغري
الو�سيلة و�أحيان ًا �أخرى بتغري احلكم وال م�شاحة يف
اال�صطالح.
 - 98الدليل القطعي :هو الدليل الذي ال يحتمل
�إال معنى واحد ًا بحكم و�ضعه اللغوي �أو ال�رشعي
وانعقد �إجماع الأمة على هذا املعنى.
 - 99قد تكون الو�سيلة غري مق�صودة لذاتها،
ك�أن تكون و�صف ًا لواقع معني ،وبالتايل ال تعترب
هذه الو�سيلة مق�صودة �رشع ًا .وذلك مثل الو�سيلة
امل�ستخدمة يف احلج يف قوله تعاىل " و�أذن يف النا�س
باحلج ي�أتوك رجا ًال وعلى كل �ضامر ي�أتني من كل
فج عميق" فال�ضامر �أي البعري املهزول من التعب.
لي�س و�سيلة مق�صودة �رشع ًا و�إمنا جاء ذكرها و�صف ًا
للواقع واحلال يف ذلك الزمن.
 - 100ال�شاطبي� ،إبراهيم ،املوافقات.2/393،
 - 101الغزايل� ،أبو حامد ،امل�ست�صفى.1/250 ،
 - 102الغزايل� ،أبو حامد ،امل�ست�صفى.1/345 ،
 - 103املائدة.38 ،
 - 104ابن قدامة ،عبد اهلل ،املغني.9/93 ،
 - 105الغزايل ،حممد ،من هنا نعلم� ،ص.36
 - 106الن�ساء.11،
 - 107ابن العربي ،حممد� ،أحكام القر�آن.1/429،
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 - 108القرطبي ،حممد ،اجلامع لأحكام القر�آن،
.5/60

 - 109انظر تف�صيل �آراء العلماء يف القتل العمد عند:
عودة ،عبد القادر ،الت�رشيع اجلنائي يف الإ�سالم
( القاهرة ،مكتبة دار الرتاث)  2/12وما بعدها.
 - 110البقرة.178 ،
 - 111البقرة.179 ،
 - 112ابن قدامة ،عبد هلل ،املغني.8/207 ،
 - 113امل�ؤمنون.5-7 ،
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قائمة املراجع

القر�آن الكرمي
.1ابن العربي ،حممد� ،أحكام القر�آن ،حتقيق حممد
عبد القادر عطا ،دار الفكر للطباعة ،لبنان.
.2ابن تيمية� ،أحمد  ،الفتاوى الكربى ،قدم له
ح�سنني حممد خملوف ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
.3ابن حبان ،حممد� ،صحيح ابن حبان ،حتقيق
�شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط ،2
1414هـ 1993 -م.
.4ابن حنبل� ،أحمد ،م�سند �أحمد ،م�ؤ�س�سة قرطبة،
م�رص.
.5ابن ر�شد ،حممد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد،
دار الفكر ،بريوت.
.6ابن عا�شور ،حممد ،مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية،
حتقيق ودرا�سة حممد الطاهر املي�ساوي ،دار
النفائ�س ،عمان ،ط 1421 ،2هـ 2001 -م.
.7ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،الفوائد يف اخت�صار
املقا�صد ،حتقيق �إياد خالد الطباع ،دار الفكر
املعا�رص ،دم�شق ،ط 1416 ،1هـ .
.8ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،قواعد الأحكام يف
م�صالح الأنام ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
.9ابن قدامة ،عبد اهلل ،املغني ،دار الفكر ،بريوت،
ط 1405 ،1هـ.

.10ابن ماجه ،حممد� ،سنن ابن ماجه ، ،حتقيق
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
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